






A Study on Promotional and Suppression Factors of the Independence 
in Interpersonal Relationships among Young People
―Comparison between Denmark and Japan―
KAWASAKI Suemi . YOSHINO Makiko
 Independence in interpersonal relationships, which means maintaining person-to-person 
interaction without being suppressed by others or locking oneself in a shell, is one of the most 
important tasks in human development for Japanese young people. This issue is closely related to self-
esteem and communication skills. However, various research and studies have indicated that these 
levels are low in Japanese youth.
 The aim of this study is to discover what kind of child-raising environment is needed to develop the 
independence in interpersonal relationships among young people.
 The method of the study is comparative research. The researchers looked for differences in the 
child-raising environment of families and society between Japanese and Danish young people who seem 
to have obtained a level of independence in interpersonal relationships. In the first phase, researchers 
conducted questionnaires in Japan (high school and college students in Sapporo City) and Denmark 
(high school and vocational school students in Helsingør) from October 2008 to February 2009. The 
researchers received 294 answers from Sapporo, and 305 from Helsingør. In the second phase, face-
to-face interview sessions were conducted with five fathers and four mothers in August 2014, August 
2015, and September 2016 in Helsingør, Denmark. 
 The findings of the study can be summarized in three points. (1) Young Danish people attain 
a relatively high level of independence in interpersonal relationships. (2) Promotional factors of 
independence in interpersonal relationships are as follows. Danish adults, such as parents and teachers, 
respect children’s thoughts and ideas from early childhood. Danish family members respect family 
interaction, conversation, and integration based upon their own values and work-life balance. Danish 
society provides social devices for young people to grow into adulthood in a short time. (3) Suppression 
factors of independence in interpersonal relationships in Japan are human values of emphasizing 
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academic skills and social hierarchy.
 As a result, in order to improve the independence of young people in interpersonal relationships, 
social and cultural structures are crucial as well as parents’ child rearing attitudes. This research 
concluded that in order to raise young people in a healthy manner in Japanese society, it is necessary to 
change the current situation at the political, educational, and business organization levels.
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1960 年代から 1970 年代にかけて出生率が減少
したものの 1980 年代以降は出生率が回復して
いる。筆者の川崎は、デンマークの出生率回復








































































































　日本では、2008 年 10 月から 2009 年 2 月に
札幌トモエ幼稚園の卒園生および札幌市の一
般の高校生・大学生を対象に、デンマークでは
2009 年 1 月から 2 月にかけてエルシノア市の
普通高校の生徒および専門学校の学生を対象に
実施した（5）。



























2.24 人、デンマーク 2.32 人とその差は小さく
なる。
表 1　対象者の基本的属性
属性 集団 男子 女子
性別
札幌一般 （n=212） 96（45%） 116（55%）
札幌トモエ （n=82） 46（56%） 36（44%）
デンマーク （n=305） 141（46%） 164（54%）
属性 グループ 平均値 標準偏差
年齢
札幌一般 （n=212） 17.77 1.21
札幌トモエ （n=82） 18.71 2.11
デンマーク （n=305） 18.24 1.38
きょうだいの数
札幌一般 （n=212） 2.22 .618
札幌トモエ （n=82） 2.29 .657






を 2014 年と 2015 年の 8 月に行った（7）。2014
年は父親 7 名と母親 5 名（夫婦 2 組を含む）、
2015 年は父親 5 名と母親 2 名（夫婦 2 組を含
む）、それぞれの家や職場で、1 時間から 3 時
間をかけて個別で、夫婦の同席で、あるいはま
た夫婦に子どもたちも同席してインタビュー
を行った。夫婦 2 組と父親１名には 2014 年と
2015 年の両年にわたって協力を得た。
　さらに 2016 年はきょうだい関係に限定した
調査を、1 ～ 2 時間の個別面接の聞き取りで父
親 2 名と母親 3 名に、自記式のアンケート調
査を父親 1 名、母親 3 名に対して行っている。
このうち聞き取り調査の父親 1 名は 2015 年
に、自記式アンケートの父親 1 名と母親 1 名は
2014 年と 2015 年に、それぞれ協力を得ている。
　以上の聞き取り調査への協力者の実人数は父
親 10 名、母親 10 名である。年齢階層は 38 歳























































 13． 他人との間に壁を作っている（*） .709 .200 -.219
 5． あまり人と親密な関係になりたいとは思わない（*） .693 .069 -.108
 2． 人間関係を煩わしく思う（*） .671 .131 -.145
 14． 誰も私をわかってくれないと、私は感じている（*） .580 .369 -.243
 9． 私の社会的なつながりは、うわべだけのものである（*） .569 .225 -.342
 10． 人から見捨てられるのではないかと心配になることがある（*） .202 .651 -.133
 11． 私は感情的に周りの人からの影響を受けやすい（*） -.172 .650 .021
 3． 人の目ばかり気にして、自分を失いそうになることがある（*） .313 .584 -.139
 16． 失敗すると二度と立ち直れないような気がする（*） .272 .553 -.205
 15． 周りの意見や環境によってすぐに影響され、変化してしまう（*） .133 .537 -.166
 6． なにか良くないことがあると、すぐに自分のせいだと考えてしまう（*） .257 .530 -.088
 18． 張り合いがあり、やる気が出ている -.304 -.129 .674
 8． いろいろな良い素質をもっている -.234 -.168 .661
 12． 私は、自分なりの生き方を主体的に選んでいる -.067 -.215 .606
 17． 自分に対して肯定的である -.301 -.253 .542
 7． 社会の中での自分の生きがいがわかってきた .010 .025 .512
 1． 前向きの姿勢で物事に取り組んでいる -.219 -.067 .477
  因子寄与 2.708 2.472 2.414
  因子間相関　　　ほどよい関係性を生きる 1.000 .466 .489
　　　　　　　　　　自信をもって自分らしく生きる 1.000 .358
　　　　　　　　　　前向きに生きる 1.000





















































札幌一般 202 3.72 0.60 
.416***
札幌トモエ 80 4.13 0.76 
.484***




札幌一般 208 3.91 0.97 
.407**
札幌トモエ 80 4.32 0.89 
.766***




札幌一般 206 3.48 0.91 
.504***
札幌トモエ 82 3.98 0.97 
.157
デンマーク 274 4.14 0.94 
前向きに
生きる
札幌一般 205 3.78 0.74 
.352**
札幌トモエ 80 4.13 0.86 
.591***
デンマーク 282 4.72 0.71 




























札幌一般 187 2.74 .69
.442***
札幌トモエ 80 3.19 .68
.112
デンマーク 269 3.30 .64
指導
札幌一般 190 3.26 .87
.010
札幌トモエ 79 3.25 .91
.704***
デンマーク 275 2.55 .94
厳格
札幌一般 189 3.20 .87
.039
札幌トモエ 80 3.16 .82
.933***
デンマーク 279 2.23 1.06
勉強重視
札幌一般 188 2.13 .86
.111
札幌トモエ 79 2.23 .92
.550***
デンマーク 275 2.78 1.01
???????
受容
札幌一般 207 3.10 .66
.241**
札幌トモエ 79 3.34 .56
.217*
デンマーク 286 3.56 .55
指導
札幌一般 208 3.42 .72
.109
札幌トモエ 79 3.53 .69
.850***
デンマーク 292 2.68 .94
厳格
札幌一般 208 3.28 .77
.016
札幌トモエ 80 3.26 .78
.940***
デンマーク 295 2.32 1.01
勉強重視
札幌一般 208 2.41 .92
.184
札幌トモエ 80 2.23 .93
.761***




札幌一般 188 2.73 .85
.321**
札幌トモエ 80 3.05 .72
.007
デンマーク 278 3.04 .68
温かい
母子関係
札幌一般 207 2.94 .80
.355***
札幌トモエ 79 3.29 .59
.115
デンマーク 286 3.18 .65
家族の統合
札幌一般 210 2.91 .67
.206*
札幌トモエ 82 3.11 .63
.149
デンマーク 289 3.26 .56





























































































集団／日本・デンマーク .409*** .417*** .212** .390***
回答者の年齢 .143*** .118** .107* .089*
性別 -.055 .024 -.081 -.080*
きょうだいの数 -.047 -.090* -.079 .017
父・受容 .045 .063 .014 .040
母・受容 .123* .057 .032 .197***
父・指導 .076 .075 .035 .077
父・厳格 -.091 -.144** -.040 -.026
母・指導 -.023 .029 -.021 -0.04
母・厳格 -.017 -.017 -.025 .018
父・勉強重視 -.047 -.033 -.087 -.017
母・勉強重視 -.077 -.094* -.044 -.013
温かい父子関係 .040 .066 -.019 .047
温かい母子関係 -.025 -.104 -.043 .082
家族の統合 .169** .159** .166** .072
調整済みＲ 2 乗 .353 .336 .083 0.344
Ｆ値 16.875*** 16.422*** 3.725*** 17.074***
?????
集団／札幌一般・札幌トモエ .199** 0.111 .251*** .061
回答者の年齢 .223*** .237*** .120 .143*
性別 -.022 -.017 .042 -.095
きょうだい構成 -.129* -.168** -.127* -.003
父・受容 -.081 .083 -.124 -.130
母・受容 .092 .010 -.096 .298**
父・指導 .080 .160* .019 .006
父・厳格 .055 -.109 .132 .072
母・指導 .041 .023 .116 -.056
母・厳格 -.083 -.038 -.129 -.012
父・勉強重視 -.177** -.157* -.161* -.049
母・勉強重視 -.152* -.200** -.125 -.008
温かい父子関係 .054 -.061 .053 .132
温かい母子関係 -.095 -.156 -.122 .076
家族の統合 .274* .273** .197* .178
調整済みＲ 2 乗 .225 .196 .118 .218
Ｆ値 5.760*** 5.081*** 3.248*** 5.618***
????????
回答者の年齢 .045 -.017 .031 .041
性別 -.062 .114 -.144* -.091
きょうだい構成 -.025 -.028 -.109 .015
父・受容 .129 .016 .100 .207
母・受容 .198 .162 .137 .122
父・指導 .087 .051 .020 .120
父・厳格 -.221** -.202** -.164* -.099
母・指導 -.070 .016 -.092 -.042
母・厳格 .031 -.020 .042 .046
父・勉強重視 .018 .018 -.072 .006
母・勉強重視 .023 .007 .103 .001
温かい父子関係 .036 .198* -.074 -.035
温かい母子関係 -.022 -.112 -.015 .078
家族の統合 .077 .116 .058 -.023
調整済みＲ 2 乗 .112 .110 .053 .070
Ｆ値 2.710** 2.821* 1.791* 2.125*











































































































































































































































































































でなく被選挙権も 18 歳から与えられ、18 歳の
市議会議員も現れる。文部省の監督下にある全
国団体の「デンマーク青年評議会」（加盟組織




























































































































合計が、日本は 93.1％（平均が 31.0％）で 10
か国中 9 位であった。ちなみに 1 位はイギリス
で合計 234.3％（平均 78.1％）である。異性の
友人をもつ者の割合はフランスが 1 位で 87.9％
である。


































Cronbach の α 係数は、父親では α ＝ .887，母
親では α ＝ .895 と十分な信頼性が確認された。




たので（父親 α ＝ .584，母親 α ＝ .600）2 つ
を分け、ⅰ）を「指導」、ⅱ）を「厳格」とした。












因子のみで 3 項目の信頼性係数は、父親では α








たりふざけたりすることが多い、の 5 項目が 1
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